





Effects of collagen peptide consumption on the muscle mass and osteo sono assessment







Objective: Effects of collagen peptide consumption on the muscle mass and osteo sono assessment
index in young females were examined.
Methods: Subjects were 21 students of M women's college. The subjects were assigned to a collagen
peptide consumption group (n＝10) and protein powder consumption group (n＝11). The muscle
mass and osteo sono assessment index were measured before the intervention, at 1, 2 and 3 months
after the initiation of test food intake and 1 month and 2 months after the completion of test food
intake; and then change rates were calculated.
Results: Subjects whose change rate of the muscle mass increased were 60.0％ after 1 month, 70.0
％ after 2 months and 60.0％ after 3 months later in the collagen peptide consumption group, and
45.5％ after 1 month, 36.4％ after 2 months and 18.2％ after 3 months in the protein powder con-
sumption group; and a significant difference was observed between groups after 3 month (p＜0.05).
Subjects whose change rate of the acoustic bone evaluation level increased were 100.0％ after 1
month, 90.0％ after 2 months and 90.0％ after 3 months later in the collagen peptide consumption
group, and 63.6％ after 1 month, 45.5％ after 2 months and 81.8％ after 3 months in the protein
powder consumption group; and significant differences were observed between groups after 1 and 2
months (p＜0.05) but not after 3 months.
Conclusion: It was suggested that use of collagen peptide, which is used for cosmetic purposes,
might cause elevations of the muscle mass and osteo sono assessment index in young females.












































































研究に使用した試験食品を表 1、表 2 に示した。コラー








量約5,000）を 1 日 5 g 摂取するよう指示した。
2）B 群（プロテイン粉末摂取；11名）：乳清たんぱく

















































解析は IBM SPSS Statistics 19.0（日本アイ・ビー・エ
ム株式会社）を用いた。群間の平均値の比較は独立したサ












†A 群：コラーゲンペプチド摂取 1 ヶ月後と 2 ヶ月後の
差：p＜0.1
A 群：コラーゲンペプチド摂取 3 ヶ月後と終了 1 ヶ月後
の差：p＜0.05













のやせの者は、A 群で 2 人（20.0％）、B 群で 2 人（18.1
％）、BMI が標準で体脂肪率が高値の隠れ肥満の者は、A















群別の筋肉量の変化率を図 2 に示した。A 群は、コ















表 4. 介入前と試験食品摂取 3 ヶ月後後の食物摂取頻度調査による摂取栄養量・身体活動量
図 3. 音響的骨評価値（OSI）の変化率の推移
対応のある t 検定
A 群：介入前とコラーゲンペプチド 1 ヶ月後の差：p＜
0.05
A 群：コラーゲンペプチド終了 1 ヶ月後と 2 ヶ月後の
差：p＜0.01
†B 群：プロテイン粉末摂取 2 ヶ月後と 3 ヶ月後の差：p＜
0.05




率が増加した者は、A 群で 1 ヶ月後60.0％、2 ヶ月後70.0
％、3 ヶ月後60.0％、B 群で 1 ヶ月後45.5％、2 ヶ月後
36.4％、3 ヶ月後18.2％で、3 ヶ月後の群間に有意差を認
めた（p＜0.05）。試験食品摂取終了後は、A 群で 1 ヶ月
後40.0％、2 ヶ月後20.0％、B 群で 1 ヶ月後27.3％、2 ヶ
月後18.2％で、群間に差は認められなかった。
4. 音響的骨評価値の変化率
群別の音響的骨評価値の変化率を図 3 に示した。A 群
は、コラーゲンペプチド摂取開始より、1 ヶ月後9.8±9.7
％と有意な増加を認め（p＜0.05）、2 ヶ月後8.2±8.0％、
3 ヶ月後7.2±6.5％、摂取を終了すると 1 ヶ月後8.5±14.1
％と維持されていたが、2 ヶ月後には0.8±12.0％と有意
な減少が認められた（p＜0.01）。B 群は、プロテイン摂取
開始後、1 ヶ月後3.9±9.3％、2 ヶ月後2.5±7.6％、3 ヶ月
後9.1±11.5％で、2 ヶ月後から 3 ヶ月後において有意な
増加を認めた（p＜0.05）。摂取を終了すると、1 ヶ月後
11.1±14.4％、2 ヶ月後0.4±7.8％と終了 1 ヶ月後から 2
ヶ月後において有意な減少を認めた（p＜0.01）。各月ごと






的骨評価値の変化率が増加した者は、A 群で 1 ケ月後
100.0％、2 ヶ月後90.0％、3 ヶ月後90.0％であり、B 群で
1 ヶ月後63.6％、2 ヶ月後45.5％、3 ヶ月後81.8％であり、
1 ヶ月後と 2 ヶ月後には群間に有意差を認めた（p＜0.05）
が、3 ヶ月後には差は認められなかった。摂取終了後は、













対象者を A 群（コラーゲンペプチド摂取）、B 群（プロ









今回使用した試験食品は、両群とも 1 日 5 g を摂取し
た。これらの試験食品に含有されるたんぱく質は、コラー




























































このように、プロテイン粉末は 5 g という少量では効果















の者は、A 群10人中 2 人（20％）、B 群11人中 2 人（18













B6、ビタミン C、ビタミン D、ビタミン K、食物繊維総
量、食塩相当量、そのほか食物摂取頻度調査 FFQg
（ver.4.0）（建帛社）で算出される全ての栄養素において、
A 群 B 群間に差は認められなかった。日本人の食事摂取
基準33)では、18～29歳女性のカルシウム推定平均必要量
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